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\flhat  was the basic task facing the team of  men
which conceived  and drafted the Treaty which gave
bhrh to the first Comnunity ? It  consisted  in  visua-
Iizing  the  new  insqitutioiral ftamework  necessary
to cope  with the sqal,e.'sflaffaiis,  structure$  which,
by means  of  adiiptatiatii of :a'i,proceduril  father than
a firndamentnl  nilture, were  jgiven,,conCrete  forrn in
the Treaties  of  Rgme.  ,,Tlre basic  ,task  ,wils to define
the manner  in  which top-level  decisions  concerning
the  rnajor policy  linqq to  be pursued  ,  weie  to  be
taken  and at the same:timc  'to make  the'grearesr  pos-
sible  allowance  for the legitimate  inrere$t$  and cusrorns
of  the individual Member States  a$ well' as f6r  the
interest  of  the Community  as a whole. For it  was
no more possible'  to  igtiore the legitimhti:infer#
or  custorns  of  the Member Srares  thin  it  is, in  a
democratic  st&re,  to disregard'  the legiiifiate' inrerests
and  customs  of local  groups  or tne aigniry ahd'libe*y







the  clisappearance  of  prejudices  and hnqreds  based
on .mutual.  ignorance,.'these  processes  are bound to
conrinue,
'  But  let  us return  to  the sFparatus  which  was set
uF ,to arrivc at polirieal decisiong  ,by bring-ing,4bot1r
the  wiclest possible measure  of  adjustment of  and
conciliation between the  interests  of  the  Member
Statcs  and the Community.  Under the terms of the
Treary,  c the  Councii  and  the  Commission  shtll  con-
sult each  other o, a formulttion wtrictr implies that
the pattern of  communication  set up  between  the
Colncil and the Commission  is intended  as  a two-wiry
affair, 
.' 
'  " "'  r"
For the s.lke  of maximum  efficiency  the ground  is
prepared  for this consultation  byi* pteliminaty  disors-
sion between  ,  ttie  Pqrmqqent  -Represent4tives  o-f the
Member States  and responsible  officials of  the Com-
missions.  Ttris both mnkes  it  possible  to'solve prp-
blems which can be settled  at this level, while  'the
Cotrncil confines itself to  ratifying, the  conclusion
arrivecl  at, and,  enables  the members  of. the Council
to be fully,  briefed  lin advance,  thus  offering them,  the
oprportun  i  ty, if .  nec€sSArf  i of :  ase€;tai  ning',  dleir,  €dvern'.
mehtls  position'.on the  .gudCrion,  af:  :issue  before:,,the
Council  rneets.  :
The Cornmissions,  or rhc"High' AuthoritJt,'  partici.
pete  .in this.  discussion  rand  .put 'forward,  ,tlreir  ,point
of view, in accordance  with the expres$  terms  of the








Does this imply arnendment  of the Tteaties  ? Pro'
babty it  does,  although  it  is not inconceivable  that a
procedure  might be brought into being providing for
the approval of  a resolution. It  ,would rnean cloing
what,yolr  have  done  for the purpose$  of your disc,ussions
or for  the rneetings  which have been oiganized  witli
repre$entfltives,of  African  parliaments,,i.e.  introducing
a set ptactice  and creating  certain'  ttaditions.  Flere I
slrall \note  the example of  Great Britain  to  shorv
thnt a  constitution  or written 'rules are not  alwnys
indispensable  to ensure  that the padiameniary  system
works  srnoothly,  particularly  if ,it is,desired,to  have
u live u institutions,  by which l  rnean  institutions
endowed  with adnptability.,
:
In any event,  carc  slrould  ,be.  taken,  to avoid preci-
pitate  oction  which would,have  the,effect  of compli-
cating the problems  at issue  instead  of contributigrg
to their  .solution.  Joint action restrltin$  ,fiom rnature
deliberation  on  the part of  the insrirutions  is  the
k*y  to  this additional, and ,in  my  view  essentlal,
guaranree  of  the efficient functioning of  the Com-
munities.
'Let me now deal very briefly 'with another  *ujo,
problem  that of  the rnaiority voting  syste-nl  by
which decisions  are taken  by the Council.,  The joint
consultation  process  I  have  described,  which was ini-
tiated at  permanent  representative  level ancl subse-
quently  transposed  to  Cou{rcil leveli  revealed that
most decisions  are accorded  a unsnimous  vote. From
this to  undere$tirnating  the importance  of  the rules
governing the majority vote is but  a si€pi Nothing
is more illusory,  for it is only by a majority deeision,
whether  of a simple or of a qualified majoriry, that
mumal concessions  and reciprocal  adjustrnents  can beI
arrivecl  at. Conversely,  the unanirnity  attaching  to the
iight of veto renders  such  adjustmenrs  impossible  and
lends  either to alignment  on the least  positive  stand.
point or purely and sirnply  to paralysis.  Ir need  scar-
cely be added thar an  increase  in  the number of
Member  States  would only aggravare  such  difficulties.
Is it  necessnry  ro quote concrere  instances  of pro.
jects approved  by this Padiamenr  which have fallen
prey to theie circrunstances  ? Cases  in point include
the setting  up of the Buropean  University,  the merging
of the Executives  ancl  the establishment  of diplomatic
rnissions  frorn the Comrnunities  in non.member  coun.
cries.  On the other  haud,  there  have  been  decisions  by
majoriry vote which have proved salutary.  As  far
as the Euratom  Commission  is concerned,  this applies
to participation  in  the joinr reacror  programrne,  on
which the serting.up  of the Ardennes  Franco-Belgian
power plant depended.
There are, of coruse,  fields, such  as foreign policy,
where either because  of  tradirion or because  of  very
clear-cut inherited national interests,  it  is  scarcely
possible  to obtain majoriry decisions  immediately.
However,  this is no reason  for refusin€  to ernbnrk
upon the a Cornnruniry  proc€ss  .  D, i.e. that of  joinr
consultation  which I  described  at the beginning  of
rny atldress.  Thcre rnust  be further discussiotr  ourcid.
this;  that is to say,  the interesm  of the Communiry
should  find expression  side  by side  with those  of the
individual  Member  States.  It  is also  neressary  ro pro.
vide for a system  under which, after a fixed period,
certain  decisions  could be taken  by majoriry  vote.
From thcse last renarks, Ladies  and Gentlernen,
you will see  that the facts  that I have  outlincd,  while
concernecl  with  thc  substance  and  futnre  of  ourt0
institutions,  are  not inelevanc  toi  the debate  sparked
off'  by  the.rgpori,of  tlre,P:esident,  M,.  Pleveor  oo  v,hat
is.,trnown,  as,.  the,  c .Union:rof  the,,StatFB  ,r prBje.qt.''  .
Mr, Ptesid,e&,  Isd,ies  artd Gen'tlemen,  ' 
j:
As my terrn of office expires  on 10 January  and
the decision  not to renew  it was  taken  a fbw'hours
ago,  this  is the  last  opportunity  I shall  have  to'address
your Assembly.
\ffhen  I took  up my  duties,'I  gave  a solemn  pledge
in public,  before  the Court  of Justice,'that  I. worrld
respect  the  obligations  laid'by  the  Treaty  on the  mem-
bers  of the Commissions,  of which l"spoke'-eailier
I believe  I'have fulfilled this pledge=:fairhfully,  htit I
must  say  in all frankness  that I 'havei'expdiienced'no
difficulty irr,  doing so, Not  once  has my.  conscierrce
been  troubled  ,  by,  the ,chojce  between  upholding  the
interests  of  the :Communiry  nnd those  of  my own
C0tlntflt.  .  .  .,
It is true that I have  sornetiures,  wittr thc ftrll,  ag.ree-
rnent  of my colleaglles,  had to adbpt  srandporngr  *lieh'
did  not  find  favour with  the  Frencli GovetnmCnt:
On every  occasiorr,  the views  I.have tiein,csltediopon
to sponsor  have  met with the approval  of yow A$sem"
bly, without distinction as to  either political group
or nationality.
Naturally  I  have  always,  with firmness  but with all
the patience €ssentinl  to  rhe task, ensured  that  the
provisions  of  dre Treaty were being duly applied by
the Memlrcr States.tl
In  every case,  I  hnve been conscious  of  upholding
both rhe inreresrs  of the Cornmurriry  and  it.  rnre
inrcrests  of France.
IVlr, Prcsid,ent,  kd.iet  and Gentletneil,
I  have nothing futther to say, excepr  that I  wanr
to expre$s  with  all my heart the gratitude I  feel for
the constant  suppofr you have  given rne and for the
confidence  you have at all  tinres shown in  my col-
Ieagues  and myself.  I  would add that I  shall continue
to  devote myself  unremimingly to  furthering  the
creation of  the United States  of  Europe so ardently
desired by  our  younger generarion  and so essential
to  the progress  of  the nations and the Feace  of  the
world.COlti'lUNr\UTtl  EUROPEENbIE
DU t I  UNURGIE'T1TOMIQUIi
UUNA.TOI{
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Sessfon,.  der}ddcenbre  I96f
S  t r a s b'o,[  T  g
!fnMonsieur le  1)r6sident,  l,lesdamee  et  l,lessieurs,
construire  les  Etats-.unis  d.rEr,rrope  est  u.ne  eeuvre
sans pr6c6dent dilirs  }thistoire| 
'  :  ,  ,'
,Jamais on illavait  vu  de vieux  Etats,  Iourds  d.tun,
riche  pass6,  fiers  de leurs  traditj.onCI  et  cle leur  cul'bure,
)rnps, d6cj-der de Ieur
rns lntervention  des armes ou de la  contrainte,
de mettre  en commun  certai-ns  de Leurs  droits  souverains
touchant  des matilres  essenttelles  e leur  exictence,  et
cela I  d61ib6r6ment  r  pour rrsaliser,  selon  I I  expression  rle
Robert schunan, ffles premi6re*s  assises  oonc:r6tes  ,d!une,,
f6d6ration  erlrop6enne  indisperrsabre  a le  pr6servatios  '
.:..:  , .,:
paixf  f  r
cette  d6cision  si  riche  de prornesses a  6t6  prise
quelques  ann6es seulernent aprbs  la  plus  trag.j.que des fn"tu"r￿
qul  avait  parsem6 nos  pays  de ruines  sanglanf+.s  et  frapp6  j
l
chacun dans Ea chair  ou clans  son coeuri  accumulant une .i-nmen-
sit6  dtapp6tits  de vengeance  et  de revanche et  un terrifiant  ,i
potentiel  d.e  hainer  -  '
Quelle a 6t6 Ia  t&che fond.amentale  de rrdquipe  qui  a
conqu et  6labord  le  Trait6  instituant  la  preuiidre  Conrnunaut6  ?
Ce fut  dt  j-maginer ]es  structures  institutionnel-les  nouvelles  ...,,
:
convenant  ,i, une  telle  situation,  structures  qui  moyennant, d^es
adaptations  plus.de  proc6dure  que de fond., ont  6t6  reprises
. 
:  .i,.
dans les  lrait6s  de Rome.  JI  stagissait  essentiellernent  d.e
'r  '  ^r  '"": 
'-l:'' 
'  .t"  I  'i:  l: 
":l  t'
d6finir  comment  seralent  prises  l-ee ddcisions  politiques
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1concernant.  res  grandes  orj-entations  en  tenant  cernpte ausnj.
bienr  et  dans toute  la  rnesure du possj.ble,  des :int6rsts
l6gi.times  des  Etats  et  d.e leurs  habitudeo,  que d.es int6rdts
de la  conmunaut6"  car  il  ne  pou''rait  pas  prus  6tre  questJ-on
df  ignorer  les  int610ts  16gitine.s  ou les  habitudes  des Etats
qu  ton  ne peut,  dans un tritat  d.6rnccrat.ique, ignorer  le,s  j-nt6.-
16ts  166itlrnes  et  lee  coutumes des corlectivit6s  loca.les,
nu l.a  digni.t6  et  1a  1j.bert6  des  citoyens"
Je  voudrai.s  lci  faire  une  remarque  fonclanentale"
Ler: Etats,  avec  l-eurs  int  dr6ts  16gitimes  et  l-er;rs habitudes,
ne peuvent  pas  6tre  consicl6r6s sous un aspect  statiqu.e,  DaRs
1e  cadre  rJrune ccnmunaut6,  int6::Bts  et, habi.tudes  cnt  tenrLance
pregriessivemcnt  ir slharmoniser  eL A se  fondz'e dans Ie  blen
comnuno  Rien  nrest  plus  ccrntraire  aux  enseignements  1es  p1-us
dl6mentaires  de lrhj-stoj-re  que cle vouloir  figer  pour  rni.ll-e
ans|  ou pour  1r6ternit6,  les  nations,,  Qu?on  le  verrille  r:u
noirr les  tribus  se  sont  perdries i,-  ltint6rieur  cles  natj_one e.b
celles-cit  pei:.'  aggJ-orn6::ation  et  fus.1on,  ont  vu  c::ottye  leurs
dinensions  et  ciminrrer  leur  nc,nbre"  Que reste-.t-il  des
soixante  nations  souver.aines  d.e l-a Gaulo  de  Ju.]es  c6sar,  ?
Avec  ]e  progrbs  des  communicaLj-ons  et  cles transports,  avec
la  dispari.tion  des pr6jug6s  et  des h.aines dus d.  lrigncrance
nutuelle,  ce ptocessus  ne peut  que se pou,r,suivre.
I4aj-s  revenons  au m6canj_sme  qui  a  6t6  adopt6  p.ur
aboritir  e  ceg  d6cislons  politio.ues  ajustant  et  concj--t_iant
autant  que faire  se peut  1es  int6r8f.s  cles Etat.s  et  cle la
communaut6.  Le  Tr"alt6  dit  que conseil  eb cornrnissj.on  nprocd-
dent  a  dcs  consu.ltations  r6ciproquesrf "  rl  institue  ainsi  un
v6rj.tabie  dialcgue  entre  le  consej-1  et  la  cornnrissj-on.
' 
ce  dialoguor  pour  avoi-r  le  nrer:clmun  dtefficacit6,  est
pr6par6  par  un  dialogue  entre  les  Repr6sentants  permanents  :
cles Etats  raernbres  et  les  fonctionnajres  ccmp6tents  d,es com-
EuR,/c/4zzL/6r r
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misstons.  Cela  perrnet soit  de r6g1er  ].es problirnes  suscgptJ-*
bles  dtu.rre  solntj.on  it  ce  niveau,  Ie  Conscil  se  trornant  a
entc(:.'j.ner  1a  concrrrs  j.on,  ooi'L d.  r  assrrrer  une inf  ormation
prdalable  et  coinpl0f  e  cles menrbres  du  0onseil  et  de permet.L,::e
d' ceux-'ci.,  en  tant  que ce  besol-n,  de prnvoquer,  avant  la
r6union  du  Conseill  une prise  de position  de 1eur" GoriVernenrent
Les  menrbres dtr.  ConseiL  sont  ].es
Gouvcrne  menl;s et  sl exprirncnt  crl tnnt  que
entendu,  ils  sont  tenus  de 6e con:fonne  jl
rdglos  ct  arix object:Lfs  des tralt6s.
repr6sentants  d-e  l.eung
tels;  nais,  bj.en
aux  pr rc6dures  r  a.u.x
Les  cr;nmissions,  ou 1a  l{au.te ..,utorit6,  partlcipent
d. ce  dlall6ue  en srexprl-mant,  selon  res  termes  e.rpr6s  des
Traj-t6s,  t'en plei:re  indcrpenclance  dans  1r  j,nt6rbt  g6n6ra.1 de
Ia  connuna,ut6rt.. Jlajoute  euer  stil  en 6tait  tir.rtrenrent,  le
d'i  alog:ue perdrait  toute  signj-ficaticn.
cette  ind:!.spensable ir:cL6penrlance  est  exprim6e  dans
les  Tra.ih6s  en  tern*s  nr:n 6qr:irroqrr.es$
Les  menbree  d.oivilnt  of fr:Lr  , Loui;es  garantie  s  d  rtnd6-
pc  nd.il.nce  rl.
rrDans  -lf  accompli-ssement cle Jer.:rs devoirs,  ils  ne
eol-1i-citent  ni  nracceptent.  d.f  i.ristructions  ct  r  ar-rcun  Gouirernement
ni  dtaucun  organlsme,  Ils  srabstienuont.  de  tout  actr:  ineompe.-
tible  a'rec le  carac'bdre  de }eurs  fonctions"  chaque Et,at
menrb::e  stengage  A respecter  ce  cayacttire  et  d. ne pas  chercher
ir influencer  les  membrcs  de la  Conunission  dans ltexdcution'd=e
leur  tAche. r'  rrl,es mcmbres de la  Coni.nission e  .t  ,, pr<:npent,  lors
d.e'.1eur  j.nstallation,  1  |  enga6ement  solennel  d.c1  reopecter'  o,.  .,'














EURIa/ryfi/& rLa  proccidure  de nominert,ion rles nembres ndrun  corrjrlll',
accond par  les  Gouvernenrents, et  1.r rospollaabilit6  des com,-
tttj-ssio:rs et  cle 1a l-Iautc rmtorii;6  devarrt  ra  seule  ins.bance
ce lrAssembl6e  Parlemcntaire  fiurop6enno, marq'e  bien  qurrrn
mernbre  nrest  pas  au scrvice  de son pays  cl'r..,rj.gine. Le pr6-
sident  allemand  de la  c.EoE.  nrerst pas  au service  d.e  r-rAlle-
nagne f6d6ra1e1  le  Pr6-eident iLulien  de 1a (r,.8,0^i\" nrcst  pas
au service  de ltrtalie  I  Ie  p:r6siclent frangai-s  dc lrfiuratom
nrcst  pas au servicc  de la  France,
ce  dialog*e  entre  conseil  et  conrniosr_on  cet  d6s6qut-
libr6  ,  cette  proc6dure  pe."man  ent e  d  I  adaptation  des  c1.6cj-si  ons
au  bi-en de 1a  com*unaut6  en  tenant  conpte  d.es r6aLit6s  natic_
nales  est  d6forn6e ,  s  f  il  st instauro  cres  praiiq'es  portant
atteinte  ti.  lrind6penda.nce  des membres,  tjl-le  signifi_e'a.it  a  ce
moment  u'  dialoguc  entrc  1cs r:pr6senLants  ,ce  ju:cr  des Gou*
vernc$ents  r6uri.s  dans 1c  consei.1,  et  une  conunission dont  res
nembree sera.ient  inspir6s  rrdc facto,  par  des consi_d6rations
nati.onales.
l'{esdewes  et  i'ressicurs,  ie  croi-s  quf  il  est  de mon
dcrroir,  bien  quc mon cas pergonnel  soit  aujourd'hui  en c.ruse,
de dlre  que lron  stengagera  sur  cette  pentc  si  ra  proc6cl*r.e
de ncrnination  et  d.e  renouvelrcinent  des nembrcs sroyiente  vers
unc aeceptation  pure  et  sinple  par  cinq  Gouverncnrents  des
proposltions  d.u si-xi,bme quant  ri. la  ci6si.gnation  d.u ou  des  mem-
brcs  de  sa  lre-tior:alit61  ceci  ii. charge  cie revanche,  ou rirOrne
moyennant  des  concessions  dans  d,es d.onaines sans  :.apport  avec
1e probldme  en c&u6e.r
I'lesdanes et  l,iessierlrs,  il  ne  suf fit  pas  d.e d6no:rcer
ce  danger  dont  la  consticluence j-nri.!-uctable e_ot,  1a  dest:,uctlcrn
des i-nstitutions  co'ununautai_res,,  T1 faut  trouver  un remdde.
11  appartiont  aux  i-nstitutions  cle le  reehercher  ensemble  ca.r
crest  de la  r6frexion  commune  que peut  se  d.dgager rrne sohr_
tlon.  Lf -rsserlbr6e  parlementar-re  pe*t  y  apporter  trne  contribu_
rrtto  -/n  llr  z  zt  .11:
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tion  trds  inportante.  Je  crols  qulil  est  n6cessaire  d  r  exarn:L-
ner  lcs  pratlques  des  r'6gines  p;:.rlementairee ,  crc voir  eommont
ils  procdelent  pour  -l-a  nominatlon  cles rol.n.istrcs  et  m6rne  parfo5.s,
couuue  aux  litats-unis  dr;rm6rique,  pour  la  confi.r.mation  clo noni_.
nations  p*r  ]c  Pr6sid.ent  des  tr6s  hauts  fonctionna.ires"
tr'audra1t-iJ-  pour  cer-a anr.*ncler  -r.u.s  Trait6s  ?  crest
probabJ-enent n6cessai*e,  encore  quril  ne  soit  pas  ini-rnag,inai_,]_e
dtinsbituer  clans les  faits  une proci;ti.u::e  se  traduisant  pa.r
J-r  app-robation  d  t  une r6scluti-on"  rl  sragirait  ,  cornrne  vour;
Itavez  fait  pour  1os  colJ.oqrr.es,  ou porlr les  r5unions  avcc -les
repr6sentants  dcs  parlement,s  africaii.rs,  d.ri-ntr.cdui_re  une  pra_
tique  et  de cr6er  des traclitlons.  c'est.  ici  Lrexemple cie la
Grande-Bretagne  que jr6voquerai  pour  r-erppeler  q'rune  consti-
tuti-on  cu  des  r6gles  6c:.i.tes  ne  sont  pas  toujou's  ind.ispcnsa-
blcs  pour  assurer  un  sain  fonctionnenent.  clu r664irnc  parlemen._
taj-re,  surtout  si  l-t  on  veu  L clcs inst:ltut  j.ons vivantes  r  c  r  est,-
A*dire  dou6es de  f acult6s  d  t  aclar,tation"
En toute  hypothdse,  ir  fa*drait  se  garder  cre  positions
hati.ve'renL  prises  qui  auraient  pour  cffet  d.e corirp.r-iqu-er  ies
probl,bmes au lieu  cle contribucr  ir 1es rdsoudre"  crest  d.rune
actioa  m0rernent  16f,r.6chie entre  les  j_nstituticns  que peu.i
natt.re  une  garantj-o  suppl6mentaire  dlur:. fonctionne:nent  eff:i--
cace  rles Cominunaut6so
Pr,.rmettez-noi  dr  aborcler rnaintenant  drune  farlon  .t,rds
succincte  un autre  probidrne essenticl,  ccrui  de la  majorit6
selon  l.aquell-e  une  d6cislon  esi  pri-se  par  le  conse:i-l"  on
constate  guer  A ].a suite  clu &i_alogue que  jtai  d6cr:it,  amor.c6
a  lr6chelon  des  repr6sentants  permanents  puis  poursui.vr  .lans
Ie  cadre  du consei-l,  la  prupart  d.es d6cisions  recueilrent
lrunani-mit6.  De 14. a  sous-estimer  lrirnportance  des  s.ti-pul.a-
tj-ons  concernant  1a majorit6,  il  nf  y  a  qurun pas"  Ilien  nrest
plus  illusolrol  car  seure  la  posslbilit6  drunc  ddcision  maJo_
mtrp /n  /Lzzt  /At  .Fritairer  euroll-e  soit  a l-a naJonitd  simpro  ou i  la  majorlt6
qualifl6e,  permet  les  concesel-ons  mutuclles  et  1es aJustements
r6ciproquos.  rnversement,  lfunanimit6  qui  recouvre  le  droit  de
veto,  rend  J-npossibres  cl.e  tels  ajustements  et  cnnd.uit  solt  ir
lralignement  sur  la  pociition  la  moins  positive,  soit  & la  para*
lysie  pure  et  simpre.  rl  ntest  gubre  n,icessaire  drajouter  que
lraugmentation  du nombre cles Etats  membres ne  pourrait  que
rendre  plus  aigu',is de  tellos  difficult6s,
[aut-'il  citer  des  cas  concrets  de projets  a.pprouv6s
par  votre  Assembl6e qui  en ont  6t6  les  victirnes  ?  Cr6ation  cle
] |  Universit  6 llurop6enue  ,  f usion  cles Ex6cutif  s,  j-nstitution  d.e
repr6sentations  diplomati.ques  des  communaut6s dans les  pays
tiers.  Par  contre,  des d.5cisions  ont  6t6  prrses  .i.  1a najoritd
et  se sont  r6v6l6es  salutaires.  11 en a  6t6  ainsi  c1e  la  partJ.-
cipation  aux 16acteurs  de puissancei  Cette  d6cision  condition-
nait  en particulier  la  rtia*isation  de Ia  centrale  franco-belge
cles Ard.ennes.
certesr  i}  est  des  d,omaines  tels  que ceux  d.e  ra  politi-*
que  6trangdre  nr),  soit  en raison  des  traditions,  soit  pa:: suite
drint6rdts  nationaux  tr6s  pr6cis  h6rit6s  du pass6,  des d6ct-
sions  majorita.ires  sont  dif ficilement  concevables  dans llimnr6-
diat.
ce  nrest  pas  une raison  pour  autant  de refuser  d.renta-
mer 1e proces$us  corffilunautaire,  cf est-ii-dire  le  d.ialngue  que
jrai  d6crj-t  au d6but  de cette  intervention.  Encore faut-i}
clut  il  y  ait  dlalc8ue  ,  c  I  est-,i-cli-re  qu  ta  cdt6  cles int6r6ts  rles
Lltats,  lriut,6r6t  d.e  Ia  0ommunaut6  puisse  largernent  slex,ori-nrer.
Itrncoro faut-j-].  aussi  etrer  da.ns un  d6l.ai  ddtennin6,  certaines
d6clsj-ons  pulssent  6tre  prises  ir la  majorit6.
EvR/a/433t/6t  f a-r/;;
6,  Ces cler.nlerrs,mots vous
clue 1-es e,onsicl6ratione, .qu;g  jlai
e].les  concernent ,la  substahce ,et ,
-  ,',:.  l...-i'..,
ne  sont,  pas  sans  relation  ,avec le
-:  :
du Pr6sidgnt  Ploven, sur Ie  projet
mcntrent,  l,'feedanres,  $lessieurs,
d.6vetr  opp6ee  d.er.ant you6 r  6i ..
1l aveuir. de  ,nosr  institutfon-s,
dd.bat,  arnorc6 pal',,Ie ,rappgrt
dit  fldtUnion  des Staf;stt',;
. t .i.-t  .,.  i -:.:ta-  :
7Mcnsieur  Io  Pr6sident,  liesdaries  eb lr,lessietir.6,
Iinn rnandat arri.vant  i  expiration  le  L0  ianvier  et  1a
d6cision  ayant  6t6  prtse  i.1 y  a  quelques  heures  quril  ne
serait  pas  renouvelti,  c!est  poul- noi  ra  dernilre  occasion  do
prendre  la  parole  devant  votrc  Assembl6e.
Lor$o^ue  jc  suis  entr6  en  fonctions,  j'ai  pris  ltenga-
gement so1enner et  public  devant  la  cour  de Justice  de respec*
ter  les  obligations  que re  Traj-t6  impose  aux  membres cles com-
missions  et  clue j'a.i  rappeJ.6es  tout  i. lrheure.  .Ie crois  avoJ_r
renpr.i  fj-dd-]-ement  cet  engagement, mais  je  dois  vous  dire  en
tout.e  franchise  que  je  nrai  eu aucune  diffiqr.l+-6  d. le  faire,
Jamais ma conscience  no slest  trouvtie  devant  l-e probldne  d.e
chcisir  entre  la  cl6fense dcs  int6r€ts  de la  co:rrnunau.t6  et
celle  des int6r'Gts  de rncir  paysa
Ce,:tes, il  mrcsb arriv6r  eo plein  accrrd  avec nes
col.J.dgues,  de prendre  des posj.tions  er.li ne rencontraient  pas
It assentinrcni  du Gouverr:.cment  franqaj.s.  Dans chaqrls cas,  l-es
positiorrs  qu.e jf ai  6t6  amen6 A d6fenclre  clnt recuej-lj-i  lrappro-
bati.on  de votre  Assen-b16e  sans  distinetion.  soit  dc  gror.r.r)e
poJ,itique  soit  de natj-orra1it6"
Bien  entendu,  je  n'al.  cess6 de veiller,  &vec ferrnet6
ntais avec  boute la  patience  qui  slinposalt,  A ltapplicaticn
des  dispositions  que re  Tr.aj.t6 impose  aux  Etats  menbres.
Dans tols  1es c&sr  irai  eu conscience  de d.6fendre
b  ta  foi.s  1es  int6r8t.s  de  la  communautri et  r-e rr6.ritable
1nt6r0t  de la  France.
frug/c/Bjr/il  f ,./ "  ,
8*Y-
Ivionsieur].ePr6sident.}IesdarnesetI,ieesieurs,
..  Jlen  ai  ternrn6, 
'J" 
voudrais  vous acrresser de  tout
mon coeur  J,rexpression  de ilra reconnaissance.  pour  J.rappui, 
',
constant  qui  a  6t6  le  vdt.re  et  porrr  la  confiance  qlle vous
ntavez  cess6 do rnanifester  a.  mes corJ.dgues et  a moi.-m6rne.
.Te  puis  vou.s dire  que  je  continuer.al  a  oeuvrer  d.e toutes  mes
fo::ces pour promouvojr  la  cr6ation  des Dtats-,unis dr0r.,.:rcper
qutappelle  cle ses voeux ardents  not.re jeunesse,  e.ssentielle
por).r  Ie  progrls  de nos  pcuples  et  la  p::tiservation  de la  paJ_x
dans 1e monde.
nuR/a/tglt/6t  f